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Decoding Method of Geological Time Transition:
Development of Wholly Description Technique of Strata
小出 良幸?
It is difficult to reveal the geological time recorded in the strata.
One reason is that the limitations of expenditure, time and labor
 
should be selected from the existing information in strata. I report-
ed the method of wholly describing the record of the strata without
 
selecting information. The wholly information of strata could be
 













































































































































































































































































































































































































































































Camera 画素数? 横幅（pixel） 縦幅（pixel） mm/pixel??
Canon EOS Kiss DN 800万 3456 2304 0.0637
Nikon E8400 800万 3264 2448 0.0674
Nikon E5700 500万 2560 1924 0.0859
Olympus C5050Z 500万 2560 1920 0.0859
Nikon E4500 400万 2272 1704 0.0968
Sony CybershotF77 400万 2272 1704 0.0968
Fuji FinePixF401 400万 2304 1727 0.0955
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図４ 水平のスケールの撮影
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図５ 凹凸のある岩石標本の撮影
凹凸がある岩石として，愛媛県別子産の層状カンラン岩を用いた．撮影機材と条件は図４と同じである．













を比べた．カメラは CANON製 EOS KISS DNで，単焦点距離のマクロレンズ60mm（左）と90mm（右）
を用いた．
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図７ アンモナイトの撮影例
アンモナイト化石は，夕張産のものを使用して，室内で撮影した．CANON製 EOS KISS DNで，単焦点
距離のマクロレンズ60mmを用いて撮影した．Ｆ値の最大から最小まで撮影したが，ここでは代表的なＦ
値としてＦ2.8（最小），Ｆ11（最適条件），Ｆ32（最大）を示した．
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